












































Pragmatic Functions of “Narratives of Self” of University Students.
 KUBO Junya
Abstract
　　This study reports how “Narratives of Self” affect the listener’s impression in interpersonal communication. 
The Positive “Narratives of Self” were presented to university students and their reactions were measured by 
means of a paper-based research. As the result, their impressions were partially different by their sexes or their 
own self-perceptions; Subjects whose self-perception was positive tended to think of the person who narrated 
the positive “Narrative of Self” as friendly. And male subjects tended to think of the person who narrated the 
positive “Narrative of Self” as unreliable. As the conclusion, the significance of this study and further tasks were 
discussed.



















































































































































































































































項　　　目 平均 ＳＤ Ｆ１ Ｆ２ Ｆ３ Ｆ４ Ｆ５
Ｆ１：自信欠如（α＝.83）
13. 卑屈な－堂々とした 3.20 1.24 0.86 0.15 0.00 －0.15 －0.04 
1. 消極的－積極的 2.77 1.29 0.61 －0.21 －0.01 0.12 0.11 
17. 意欲的な－無気力な 5.69 1.23 －0.51 0.23 －0.02 0.11 －0.12 
18. 自信のある－自信のない 4.95 1.39 －0.80 －0.13 0.07 0.03 0.02 
Ｆ２：親和的（α＝.68）
2. 人の良い－人の悪い 5.65 0.87 0.05 0.46 －0.05 －0.09 －0.10 
5. かわいらしい－にくらしい 4.80 1.09 0.19 0.41 0.10 0.40 －0.20 
16. 親しみにくい－親しみやすい 2.81 1.24 0.11 －0.49 －0.06 －0.30 0.08 
3. なまいきな－なまいきでない 2.90 1.51 －0.03 －0.68 －0.06 －0.03 －0.16 
Ｆ３：信頼性欠如（α＝.75）
11. 軽薄な－重厚な 3.55 1.09 －0.07 0.15 0.78 －0.24 0.11 
8. 責任感のない－責任感のある 3.54 1.49 0.28 －0.35 0.46 0.27 －0.09 
9. 慎重な－軽率な 4.57 1.17 0.08 －0.03 －0.81 0.13 0.09 
Ｆ４：優しさ（α＝.71）
14. 感じの良い－感じの悪い 5.36 1.22 －0.29 0.29 0.04 0.53 0.12 
20. 親切な－不親切な 4.73 1.00 －0.05 0.04 －0.09 0.53 0.08 
19. 短気な－気長な 3.32 1.20 0.04 0.17 0.23 －0.61 0.02 
Ｆ５：回避的（α＝.71）
10. 恥ずかしがりの－恥知らずの 4.24 0.86 0.23 0.38 －0.14 0.04 0.74 
4. 近づきがたい－ひとなつっこい 3.20 1.29 －0.25 －0.30 0.01 －0.06 0.67 
7. 社交的な－非社交的な 5.27 1.29 －0.18 0.13 －0.14 －0.06 －0.67 
因子負荷量の二乗和 4.30  4.25  2.95  3.93  2.94




















































第１因子 第２因子 第３因子 第４因子 第５因子 過去受容 変化志向
自己像 M SD M SD M SD M SD M SD M SD M SD
男 低 10 .10 .98 －.20 .92 .56 .66 .15 1.13 －.48 1.11 12.00 3.80 15.30 4.52
高 17 .01 1.07 .04 .78 .45 .86 －.34 .87 .04 .72 14.00 3.84 17.06 4.75
総和 27 .04 1.02 －.05 .82 .49 .78 －.16 .98 －.16 .90 13.26 3.88 16.41 4.66
女 低 57 .06 .97 －.20 .91 －.07 .90 －.12 .91 .12 .99 13.95 3.45 16.11 4.61
高 48 －.10 .85 .27 .90 －.19 .90 .23 .80 －.06 .81 12.56 4.20 16.98 3.82
総和 105 －.01 .92 .01 .93 －.13 .90 .04 .87 .04 .91 13.31 3.85 16.50 4.27
全体 低 67 .07 .97 －.20 .91 .02 .90 －.08 .94 .03 1.02 13.66 3.54 15.99 4.57
高 65 －.07 .91 .21 .87 －.02 .93 .08 .85 －.03 .78 12.94 4.13 17.00 4.05
総和 132 .00 .94 .00 .91 .00 .91 .00 .90 .00 .91 13.30 3.84 16.48 4.33
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